







Investigation of Old Building Concerete 
(17. A school building. 43 years old) 
Hideo KA W AKAMI* 
(Received Aug .8. 1988) 
An investigation was carried out on the deterioration 
of a three storied reinforced concrete building built in 
1935. It was 10cated in Hokuriku district of centra1 Japan. 
The extensive investiσation revealed crack distribution， b 
degree of carbonation of concrete and corrosion ofreinforcing 
bars. 
Steel window sashes corroded so severe1y that the opening 
became impossib1e and they were in danger of fai1ure instrong 
wind. The carl】onationof concrete penetrated deep inside and 
reached to the hoop bars in 40% of co1umns and to the longi-
tudina1 bars in 20%. At the southside of the bui1ding many 
co1umns showed the 1ongitudina1 cracks caused by swe11ing of 
10ngitudina1 bars duc to the corrosion，suggesting the 10wered 
reliabi1ity of structural behavior. 
The durabi1ity of rcinforced concrete is stil1 to be 
















































































































写真 1 南校舎3階窓、サ γ 写真2 北校舎北面東部
シュ の例 タイ ル葦IJ落が著しい。
程，サ yシュ共に腐朽している。
写真4 西校舎西正面軒鼻 写真 5 北校舎北面東部 1階

































写真14 南校舎階段室 写真15 南校舎階段室2階踊
2 ~ 3 階踊場柱のたてひびわれ 場
柱の内而，側而にたてひび
われ。























2階天井(3階床スラ ブ)及び 1階天井(2階床スラ ブ)の廊下部分では，ほとんどのスラ ブにひび
われが生じており，水の透過による汚れも見られる。ひびわれ分布を図2，3に示す。
スラ ブ中央に廊下長軸に直交するひびわれが各スパンに 1本ずつ発生しているのがも っとも代表










中性化深さは部分によ って差があり，モルタル仕上げ部やコ ンクリート打放し板張り部では4cm 
前後に及び，甚だしい場合はllcm内部で、もアルカリ反応が見られない。この中性化域にある鉄筋は
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部位 面中性比 部位 面中性比 部位 面中性比
階 部位・面 中(性mm化) 
鉄筋深さ(皿) 鉄筋状況
帯節主筋主筋探知 <*) 
27A 南 6 28D 西 35 28B 西 28 
" 北 O " 東 40 " 東 20 
17A 南 15 17B 回 58 17B 西 41 
" 北 25 " 東 50 " 東 54 
柱外階屋
5A 南 。* 6B 西 45 3B 西 43 
" 北 。 " 東 45 " 東 65 
2 J 南 54 2 J 北 50 2 J jじ 52 
" 北 57 " 南 44 " 南 63 
2W 南 46 2W 北 40 2W 北 52 階
" 北 45 " 南 46 " 南 41 柱
1.BC 西 2 1K 西 * 3・4Y 西 63 屋
1.CD 西 30 11 南 30 内
2・3・A 北 。 スラプ(上筋 4例共健全)
29D 西 48 26A 上 O 2A 一上 O 
" 南 20 下 20 " 下 15 
3・HI 東 30 28A 上 15 
1.QR 西 12 " 下 23 
トSR Jt 62 6W 上 。
2 
階柱外屋
11 西 20 λF 下 10 
(*) 














中性(化mm深)さ 21 40.6 
帯筋(mのm深)さ 14 45.4 















28A南 25 38 49 50 
17A 南 40 53 36 
6A 南 40 36 48 22 
2 J東 73，40 6 17 25 1， l'
2W 西 29 65 O 
1 1西 18 64 80 。
28D 西 。 30 47 
1/ 南 。 60 75 
16D 南 > 70 35 51 
5D 南 32 44 53 0，ぴ
3L 南 34 76 85 。
3Q 南 >60 15 25 
11 東 >50 25 48 
3S 東 25 35 42 
30A 南 31 17 35 50 0，ぴ
17B 北 30 39 49 50 0，ぴ
6B ~t. 28 63 72 79 0，ぴ
2J 西 49 41 50 50，60 0， l'
2W 西 55 36 19 。
23D 東 60 48 70 1， 2'
南 50 50 62 
19D 西 73 82 
南 >110 57 90 
lL 幽 7 
28B 北 28 39 52 45 0，ぴ
17B 北 35 68 80 67 0，ぴ
6B 北 35 65 73 0，ぴ
2 J西 50 85 96 0，ぴ
2W 西 43 97 98 






















No. 部位 (kgFhcdr ) 形'i子数 号開 期協)
1W27A 壁 351 1.01 335 2.01 
1W17A Fノ
1W5A Fノ 197 1.06 269 1. 96 
1W 2 J F〆 176 1.06 160 
1W2W /1 149 1. 04 138 1.82 
2W28D 壁 211 1.05 193 1. 73 
2W17B /1 179 1.06 163 1.60 
2W6 B fノ 154 1.06 139 1.54 
2W 2 J ，ノ
2W2W /1 197 1.07 177 1.65 
2S 26A 床スラプ 329 
2 S 2 A /1 
2S 6W /，〆 435 1.10 380 
3W28B 壁 256 1.05 235 2.29 
3W17B /1 209 1.10 183 1.94 
3W 3 B fノ
3W 2 J /1 144 1.04 133 2.83 
3W2W 11 
3S 28A 床スラプ 382 
3S 2A 11 375 





































































































階 2 階 3 階
部位 反発度 部位 反発度 部位 反発度
28A 43.9 30A 42.5 28B 47.5 
17A 49.6 17B 41.1 17B 43.3 
2J 40.3 6B 47.9 6B 42.1 
2W 43.2 2J 43.2 2J 41.4 




















1 W 17 A 
2W 2 J 
3W 2 W 
2 S 26A 
3 S 28A 
3 S 6 W 
























































2) 川上英男 “長期材齢コ γクリートの調査"日本建築学会北陸支部研究報告，昭和44年 5月o
